





The purpose of this study is to observe Shakespeare’s technique of rhetoric in A 
Midsummer Night’s Dream (MND), especially from the view point of the repetition of 
words, phrases and sentences, or lining up of these factors. The most frequent num-
ber of such repetition or lining up is three. So far we have examined Shakespeare’s 
some other works1） and got hold of recognition that he used this artistic technique 
with strong intention. By reading MND carefully this time, in which more than 41 
percent of all the lines are made up of rhyme, we shall newly recognize how infinite 













1）  学習院女子大学紀要第10号～ 20号における拙論参照。
2）  “how infinite in faculties! in form and moving how express and admirable in action!”（HAM 2. 1. 304からの引
用）「何たる自然の傑作か、理性は気高く、能力はかぎりなく、姿も動きも多様をきわめ、…」（小田島雄志訳）。
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（1） Theseus.  Hippolyta, I woo’d thee with my sword,　A
And won thy love doing thee injuries;　B
But I will wed thee in another key,　C




華やかに、にぎやかに、そして愉快にな。（MND 1. 1. 16-19）
（1）の網掛け部の最初の3行の動詞句に注目すると、“woo’d thee with my sword”（16:A）, 









（2） Egeus.  My noble lord,
This man hath bewitch’d the bosom of my child.









場に残り、“The course of true love never did run smooth;”（真の恋が順調に運んだた
めしは一度もなかった）とライサンダーが語ると、そこから今度は恋人たちの “O…”, “Or
…”を用いた三度の掛け合いが始まる。
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（3） Hermia.  O cross! Too high to be enthrall’d to low.
Lysander.  Or else misgraffed in respect of years―
Hermia.  O spite! Too old to be engag’d to young.　
Lysander.  Or else it stood upon the choice of friends―
Hermia.  O hell, to choose love by another’s eyes!　
Lysander.  Or if there were a sympathy in choice,







戦争や、死、病気とかが襲いかかり、．．．（MND 1. 1. 134-140）
（3）に見られるように、ハーミアの「ああ、ひどい…」とそれをさらに煽るかのよう
にライサンダーの「さもなきゃ…」がA-B-Cとセットになって三度繰り返され、その三






（4） Hermia.  I swear to thee, by Cupid’s strongest bow,
By his best arrow with golden head, 170
By the simplicity of Venus’ doves,
By that which knitteth souls and prospers loves,
And by that fire which burn’d the Carthage queen
When the false Troyan under sail was seen
By all the vows that ever men have broke 175















そして女たちがこれまでずっと誓ってきた．．．（MND 1. 1. 169-176）
上の原文の網掛け部分に注目すると、169行目は文の途中から“by...”（～にかけて: A）














3）  Anaphora「首句反復」と呼ばれ、連続した複数の行頭で同じ単語や語句が繰り返される手法。ブルック. 398参照。
4）  登場人物のト書きによると、Bottomは “weaver”（織物職人）ということになっている。Riverside版編者B. 
Evansによると “Bottom”とは「糸を巻き付ける芯」とある。（Evans, p. 225）
5）  カプレット形式: 2行連句と呼ばれ、行末の単語の語末が2行ごとに同じ母音で終わるように配置し、余韻を与え
る。英詩ではよく見られる脚韻形式。ハーミアのこの箇所のセリフでは177 ～ 178行にかけて“In that same place 
thou hast appointed me / To-morrow truly will I meet with thee.”（あなたが言ったその同じ場所で/ 明日落ち
会いましょう、あなたと。）のように脚韻があと2行続く。さらにこの後登場するヘレナとハーミアの掛け合い（180
～ 223行）からヘレナの独白“How happy some o’er other some can be!”（誰かが他人よりこんなに幸せであって





6）  Jones-Davies（p. 62）はシェイクスピアの「ヘラクレス引用」を, “The allusions to Hercules in Shakespeare largely 
play a decorative role, accompanying the course of poetic thought often by an association of ideas.”と言及している。
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写している。そして “rocks”>“shocks”>“locks”と “car”>“far”>“mar”の各3つのrhyming 
wordsは “gates”, “Fates”へとたどり着くイメージを喚起する関連語にもなっている。
（5） Bottom.  “The raging rocks　怒れる岩々
And shivering shocks　震えるごとき驚きが
Shall break the locks　打ち砕かんとするものは
Of prison gates;　監獄門のカギならん
And Phibbus’ car 太陽神の御車は 35
Shall shine from far, 遠きにありて輝くが
And make and mar やがて廃れさせたるは
The foolish Fates.” 愚かなる運命の女神ならん（MND 1. 2. 31-38）




（6） Bottom.  “let me play Thisby too. I’ll speak in a monstrous little voice, “Thisby! 
Thisby! Ah, Pyramus, my lover dear! Thy Thisby dear, and lady dear! 
ボトム　シスビー役もおれにやらせろ。恐ろしくか細い声でしぇべってみせるぜ「シス
ビー！シスビー！嗚呼、ピラマス、愛しい恋人、あなたのシスビー、愛しい人よ、愛しい！」





（7） Bottom.  “Nay, you must name his name, …Ladies, …I would wish you, or 
I would request you, or I would entreat you, not to fear…” 
ボトム　ライオン役に名乗らせるんだ、ご婦人方よ、お願いしますが、あるいは望みま
すが、あるいはお頼みしますが、怖がらないでくださいまし…とか。（MND 3. 1. 36-41）












（8） Titania.  When we have laugh’d to see the sails conceive
And grow big-bellied with the wanton wind;
Which she, with pretty and with swimming gait, ...
タイターニア　あの時私たちは（船の）帆が膨らむのを見て笑っていた
浮気な風に大きくおなかが膨らむのを、
それを彼女は、かわいく泳ぐような恰好で…（まねして…）（MND 2. 1. 128-130）
・・・
But she, being mortal, of that boy did die,
And for her sake do I rear up her boy;
And for her sake I will not part with him.
でも彼女も、人間ゆえに、あの子のお産で亡くなった、
だから彼女のために私はあの子を育てるの、
彼女のためにあの子を手放したりはしない。（MND 2. 1. 135-137）
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（9） Titania.  Some to kill cankers in the musk-rose buds, 
Some war with rere-mice for their leathren wings










（10） Oberon.  What thou seest when thou dost wake,
Do it for thy true-love take;
Love and languish for his sake.
Be it ounce, or cat, or bear 30
Pard, or boar with bristled hair,
In thy eye that shall appear
When thou wak’st, it is thy dear:












ライサンダーの掛け合い（3. 2. 159-161; 166-168）やパックの呪文（3. 2. 448-463）にも見られ
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（11） Helena.  If you have any pity, grace, or manners,
You would not make me such an argument.
ヘレナ　もしあなたに少しでも同情や、慰めや、礼儀があるんなら、
あなたはしないでしょう、私をこんな笑いものに。（MND 3. 2. 241-242）
（12） Lysander.  Stay gentle Helena; hear my excuse,
My love, my life, my soul, fair Helena!
ライサンダー　待つんだ、ヘレナ、ぼくの言い分も聞いてくれ、 
ぼくの恋人、ぼくの命、ぼくの魂、美しいヘレナ！（MND 3. 2. 245-246）
（13） Lysander.  Hang off, thou cat, thou bur! Vile thing,
ライサンダー　失せろ、お前みたいな猫女、うっとおしい薬8）！憎たらしい毒！
（MND 3. 2. 260）
（14） Lysander.  What? Should I hurt her, strike her, kill her dead? 
ライサンダー　何だと？彼女を傷つけ、ひっぱたき、殺せというのか？
（MND 3. 2. 269）
（15） Hermia.  O me, you juggler, you canker-blossom,
You thief of love! What, have you come by night
And stol’n my love’s heart from him?
ハーミア　あーら、このペテン師、蕾を食い荒らす芋虫、
この恋泥棒！何、あなた、夜中に忍んでやって来て、
盗んだのね、私の恋人の心を？（MND 3. 2. 282-284）
7）  注 1）参照
8）  bur: =burr: see burdock（the plant Arctium Lappa）のようにSchmidtは注を施しており、the plant Arctium 
Lappaは（薬用の）ゴボウ、ということで「薬」と訳している。
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（16） Helena.  Fine, i’faith!
Have you no modesty, no maiden shame,
No touch of bashfulness?






（MND 3. 2. 285-288）
（17） Hermia.  “Puppet”? Why so? Ay, that way goes the game.
Now I perceive that she hath made compare
Between our statures: she hath urg’d her height, A
And with her personage, her tall personage,  B-B’
Her height, forsooth, she hath prevail’d with him.  A’
And are you grown so high in his esteem,
Because I am so dwarfish and so low?  C
How low am I, thou painted maypole? Speak!  D-
How low am I? I am not yet so low  D’C’







私が寸詰まりで、ちびだってことを理由に？        
どのくらい私がちびなの、この塗ったくりのお祭柱さん、おっしゃい！
どのくらい私がちびだって？そんなにちびじゃないわよ、








は her height  > And with her personage, her tall personage  > Her height  ...、後半
は so low  > How low am ... How low am I?  > not yet so low  ...のようにA> B-B’> 
A’のパターンが2回繰り返されている。説明するまでもないが、A> B-B’>A’を3つの要
素と考えると、この3つの並列が2回繰り返されているのである。さらにヘレナは直前の








ブランク・ヴァースを形成する。（MND 3. 1. 163） そして4幕でボトムが彼らに用を頼
むシーンでは、3人が次々に “Ready”と繰り返している。（MND 4. 1. 6, 9, 18）  これに対
しボトムは 次の（18）のように“hay”を三度所望している。
（18） Bottom.  “Methinks I have a great desire to a bottle of hay. Good hay, sweet 
hay, hath no fellow.”
ボトム　そうだなあ、一番食べたいのは桶一杯の藁（わら）かな。上等な干し草、






9）  オクシモロオン（Oxymoron: 撞着技法）とは矛盾する言葉どうしを2つ並べて強調する修辞法の一種で “open 
secret”（公然の秘密）; “deliberate mistake”（故意の誤り）など日常生活に溶け込んでいるものもある。（ジーニアス 
英和大辞典）シェイクスピアも観客に笑いを誘わせる言葉遊びの道具として用いている。マクベスの魔女たちの 
“fair is foul, foul is fair”「きれいは汚い、汚いはきれい」などその最たる例である。また“fair is foul,…”は日本語
では「きれいは汚い」と訳されてきたが、fairには「（天気が気持ちよく）晴れた」、またfoulには「（天気が）悪い、
荒れた」の意味がOEDに見られ（OED, fair. 7およびfoul. d.）、シェイクスピアのLove’s Labor’s Lostでも “fair... is... 
foul”がフランス王女のセリフとして用いられるが、小田島はここでは「良い天気は、悪い天気でもある」と訳し
ている。
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（19） Theseus.  Merry and tragical? Tedious and brief? 
That is hot ice and wonderous strange snow. 
シーシュース　陽気で悲劇的？冗漫にして簡潔？






（20） Prologue.  If we offend, it is our good will.
That you should think, we come not to offend,
But with good will. To show our simple skill,
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拙論『シェイクスピアの修辞法に関する一考察 —Henry the Sixth Part Oneに見る反復表現について』
学習院女子大学紀要第10号、2008年
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拙論『シェイクスピアの修辞法に関する一考察 —Henry the Sixth Part Twoに見る反復表現について』
学習院女子大学紀要第11号、2009年
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